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Quantitative Studies on Blood Vascular 
Distribution of the Oesophagus. 
I. On the Vascular Supply of the Oesophagus 
of the Rabbit. 
By 
Dr. S. Ogai. 
〔Fromthe Division of Anatomy (Director: Prof. Dr. S.Funaoka), and the First 
Surgical Clinic (Director: Prof. Dr. R. Torike.ta), Faculty of 
Medicine, Kyoto Imperial University.) 
72!) 
Description of a method by which an accurate quantitative determination of blood 
vascular supply of any organ may be made is not yet available in the literature. We 
h乱ve,therefore, devised a method of study by which a total quaロtityof blood supplied 
to di仔erentsegments of an organ may be determined and the nutritional state of these 
segments contrasted. 入neasily analyzable substance, bichloridc of mercui小 isinjected 
through the abdominal aorta of a freshly kiled animal or a fresh cadaver; di百erent
S巴gmentsof lhe oesophagus are ti悶ensubj削 .elto chen 
injecte正JSU叶T】stancewhich has become adsorbed in the tissues is extracted, co町 e巾 d
into sulfide of mercury and weighed, 
In the present series, a one per cent aqueous solution of bichloride of mercury、＼＇as
injected inlo the abdominal aorta of rabbits; it was then rec,wered from each of 
V九riou臼segment<;of the oesophagus, and the total quantity deposited i.1 the tissues 
quantitati¥'ely analyzed in the form of sulfide. The results of the study follow : 
1 ).:¥s some of the substance injected into the ぬ白凶 nalao巾 istransported l< • 
the oesophagus and there con】I》ineschemic乱ly with its ti.s~uc.s, the later presents 
various shacles of ＂’bite cloudines. 
2 ). 'l‘he degree of clouclin（う号sof the tisue日varies in direct prοportiοn to its 巾z
of vascularity, and thus indicates the relative s.tate of its nutrition. 
3). By a quantitative analysis, the segment of the rabbit’s ocsopl剛山 whichis best 
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nourished has been found to be i臼 abdominαJpαrt. This part is supplied by oeso・
phageal branches of the left gastric artery. 
4). The segment most poorly nourished, constituting the locus of l伺 stresistance is 
the lower titゐ・dqf tltP, thoracic oesop加gnsαndpartiCtd＜αTかits1-ight 11•all. It is in thi 耳
region that the oesophag悶lt】r:
those of the left ε:istric artery. 
5). ¥Vhen the tot乱lvolume of blood conveyed hy each artery is estimated hy 
successi¥'e ligation of al the arteries except one prior to the injection of bichloricie 
solution, it is found th司tthe left g江sticartery supplies the greatest volume, and that 
such inconstant arteries as inferior thyreoid, lert superior intercostal, and l前ththe right 
and left supe1ior thyreoid supplying the cervical part of the oesophagus stand next in 
order，’l‘he right superior intercostal川teryvascularizing the thoracic part is found to 
convey the smallest volume. Author’s abstract. 
I. 緒言＝研究J目的
















































上甲山除動脈食道枝及ピ共ノドjI枝（Rr.ocsophagci cl H. dctic巴ndenti礼・ lhyrcoidc山J
sup.) 
(2) 鎖骨・下動脈伎別及ピ綿煩動脈下部ヨリ護スルモノ
下甲欣腺動脈食道枝（Rr・oesoph叩eia. thyreoideae inf.) 
仰鎖骨下動脈枝別
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最上肋間動脈食道枝（Rr.ocsりphageia. intercostales suprcmae) 
(4) 腹腔動脈校別











柴養セヌJレ、そ／アリ。従ツア嗣mqノ下行校ヵー共....：.J.:f·.~11伏IJ~主動脈ヨリ分校シ ＊ JI. モノ
ナリ。
(2) 下IplJi:腺動脈食道枝









最上肋間動脈 （A.intercostalis suprema）食道枝ハ右側一アリ アハ各例共常ニ略々同級ナ
Jレ分仰欣態テ示シ，左側ニ於テハ一定セズ。
右最上肋間動脈ハ内乱動脈根部叉ハ之ト殆ンド同時ニ鎖骨下動脈ヨリ分岐シテ胸腔上口




































































































シメア，再ピ蒸簡＊テ以テ稀搾シ，しクロールアンモン1ラ-Jmへ， Lアンモーャ 1;J<7 tJ, 7' 
之テ庭置スルコト新i同ノ如クシ，水様泣UJナルi慮液ニ，再ピ硫化水素1.f斯テ飽和セシメテ．


















































































































































































































































































昇5Rl](J｛東川景テ干華々 ニ費化：：－， 100~f ヨリ漸次晴量シテ250詑ニ五ラシメタ ）~家兎行頭ニ
就テノ検T年成結テ制Jレエ．第1例テ除キ，ー凡昇京＊ノ使用市：ノ J骨加ニ従ヒ'.IP位市最内硫化
水銀－早壬亦府大シ合 Jレガ如シ。然レ ドモ100詫彼月1例（第1#11)1‘共ノ供量200耗使1！秒I]（第日
例） トハ略々同i買手不シタリ。帥チ昇/R水使用早： ト即位重量内石~t化水銀 ：；：：
H同 f系 テ ~'{l. メ ス。
栄養血管長ノ大小ノ指標ヲル即位w.： －~：内イ硫化水銀：m：ノ、 1 1；：ιJ3.51l班ナリ。
都谷食道ノ血管分官官＝就テ・ 四．、”l•>I 















ズNr. 2 I 川 I2.0 I 5.0 I 2.50 I 0.58 
i 140 I 2 :! ' ' 4.8 I 2.18 I o. 36 ｜食道胸部山下駄白濁度ヲ減ジ附部及ピ腹昔Eノ、愛色ナシ
三：-1_2マ1 －－~~－J .)1 1.46 I 0.60 I食道腹開問音問権J酔ズ。
サ川 ｜ 白日 ｜食道腹部全角度ノ、全ク餐色ナク，胸部下端2権一I v.リリ ｜ユハ散在性／白色従ヲ認、土i2~1~ i 2.0 I 九O
平均I164 i 2.3 I 4.6 I 1.92 I o.53 I 
食；藍全血管ヨリ位入シ9ル場合ト｜
I 1.64 ノ蒸 ！
所見
昇JR・＊使用量；テ種々 ニ鐙化 シテ，120乃至220詫トナシタノレ家兎5顕ニ就テノ検賓結果へ
昇求＊ノ1＞：均使用量ニ於テ高it念資第1ト略々 同景ナリ。共 J1夜間量 ト軍位JP:：景内硫化水銀青：
トノ~日係テ親Jレニ， :f!.JR7)<120詫使用例（第1例）ト 220尚使用例（第4例）ト略々同1質トナリ，
父・、両Ii者ノ他ノ例｛ ::f}~例）ハ却ツテ民大トナリタリ。











家兎 ｜昇示水使｜食道重｜硫化水銀量（mg)I計局｜ 備 考
祷銑 ｜用量 叶 量（￥）｜州量I位言I(cc) ¥ 
I I I I I ｜食道頭部以下気管分岐部＝至ルマヂ及ピ食
Nr. 1 I 100 J 1.9 I 6.8 I 3.14 I 0.79 I蓮下端3纏ハ白濁ス，胸部中央以下約3纏／
I I I I I ｜範周ハ潤濁ナシ
Nr. 2 I 120 I 2.3 I 7.8 I 3.30 I 0.89 ｜腹音十、著明＝溜濁シ，之ヨリ以上胸部中央I I I I I I 7 珂々尋常，其他一般＝白濁ス
- I I I I I l食道頭部下傘ノ：右側以下胸部会般／：右側＝
Nr. 3 I 160 I 2.s I 9.8 I 3.50 I 1.14 I溜濁ナシ，胸部下部I 3.5糎ノ、最モ著明ユ
I I I I I ｜シテ組織ノ積色7認メズ
Nr. 4 I 200 I 2.4 I 7.1 I 2.96 I 0.83 I所目r.3ト恥脚り
Nr. 5 I 200 I 2 5 I .2 I 2.88 I 0.84 I食道胸部ノ中iノ右側及ピ岡下ド上部＝潤I I I . I I ｜濁ナシ
一一－
Xr. 6 I 220 I 2.6 I 8 7 I 3.:l! J 1.02 ｜気管分岐部以上ノ食道胸部右側及ピ前面ト｜ ｜， l～・ I I ｜胸部／下合ユハ色i翠ノ製化ヲ認メズ
平均I167 I 2.4 I 7.9 I 3.29 l 0.92 I 


















100 2.2 7.4 I 1食山2.2糎ノ内範囲z遁j園頭濁部ヲ前認砂メズ食道3.36 0.86 胸部／下部 纏
I I食部遁以頭部上古成（約＝－2纏）ノ畑シ，度m。 岐130 2.3 6.1 2.65 0.71 下核隔 至ル問ハ白幾軽 業f也ノ、
全部白濁ス｜ ｜食度道銭＝旦リ粉シ難々 躯，キM白色理道胸局音問研HO 2.1 fl. I 4.:l:J / j . 06 ノ強弱ヲ区別j シ
者五ハ程度最モ都キガ知シ
HO 2.3 6.9 3.00 I 0.81 I食道額山ピ胸部／中央ノ即シ
頚昔日上後3ヲ及有者ピ／ス胸後部面下＝十血、尋管常組織ノ致色ヲ曇ス150 2.3 5.0 レトモ 走行＝－ 7. ／レ帯
妖白濁
150 2.4 3.8 1.58 I 0.44 I頭部上村ピ内
Nr. 7 I ｜ 
｜｜額制…I枚状Eノ日白濁ナシ，但シ後者200 ‘d ) ;} 6.2 2.69 0.72 ノ後商＝樹 色ヲ墨λル血管走行ヲ
見Jレ
144 2.3 6.4 2.83 I 0.74 I 





















Nr. 1 I 100 I 2.!J I 0.6 I 0 21 I O.Oi ｜；書道頭部／左側及ピ食道胸部上半ノ左側＝
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜後カェ溜濁シタル部分ヲ認ム
I I I I I ｜食道頭部下牛ヨリ気管分岐部マデ約5纏／
Nr. ~ I 100 I 2.4 I :1.5 I 1.46 I 0.41 1前面及ピ之＝連作食道胸部ノ；左側＝潤濁部
I I I I I ｜ヲ認ム
N r.3 I ] 20 I 2. 7I 4.1 I 1.52 I 0.48 I食道頭部下半ノ；左側及ピ食道胸部大半ノ；をI I . I I I l側及ビ後面＝著明ナル白濁ヲ塁ス
:-.;r. 4 I 150 I 3.0 I 6.!J I 2.30 I 0.81 I所見Nr.3中間ジ
Nr. 5 I 150 I 2.3 I 1.6 I 0.70 I 0.1¥J I濁濁音…唯シ
N仁 6I 1so I 2.0 ! a I 2.00 I o.47 I食道頭部下部ヨリ食道胸部上ド左側及ピI I I I I • ｜食道胸部ノ中央後面＝潤濁アリ
Nr. 7 I 2削 I :U I ;.:; I 1.7り I o.4:.: ｜：食道頭部下部ヨリ気管分岐部Ij高サ＝至ノレ
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜左側＝微力ナル潤濁ヲ認ム
平均I143 I 2.4 I 3.5 I 1.42 I 0.41 I 
所見
井JR水使用~；： 7100)!1至却O沌トナシタル家兎7副ノ検宣車li.!J~ ハ，各例外拡ニシテ一定セズ。
軍位JP-：量内硫化水銀量 J1）、ナルモ／ハ僅カニ 0.21.!if，大ナル モノニ於テハ 2.30曜ニ シテ
平均1.42磁ナリ。之テ検査第1ノ半均慣ニ比較スレパ共ノ約40%テ示シタリ n H/J(: iKh.!:il¥'J 
ニ依Jレ食道組織ノ掴湖控色紙態モ亦甚ダ極々ニシ テ，j圏濁部分ノ判然セサ＿.）レモノ，又ハ貧道
湖部下半ヨリ気管2分岐部ノi高サニ至Jレ食道左側ノーノj、部分ニ限局シテ， i投カニ白濁テ呈シ




第 6表平均僚二三Jニーム！竺］型l~ 主目~盟出陣I）食道全血管ヨリ注入シ I , I rno I r, I I I I タルモノ I u I rn2 I 2.5 I 9.4 ! ：.；，日 I 0 I 1.仰
り腹腔動脈ヲ結繋シタル ［ ， ｜ 、.. I ! I I I 後法入シダルモ／ I ・I ]Ii{ I :!.: i .Ul I ］.！は I 1.1i-t I o ;:
書官谷．食道ノ血管分怖＝就テ 741 
日） 布最上肋間動入脈ヲ絡事長
シ!l）レ後述 シダルモ 6 167 2.4 7.9 :l.29 0.27 I o.!l2 
／ 
4) 雨縛．顕動脈ヲ結紫シタ 7 144 2.:l 6.4 2.83 o.n I o.74 ノレ後注入シタルモノ


















































lfJLifl;: ~：：）う至血管容砧ノ 絶針1貫予知Jレモ J ニ非サソレヤ瞭カナリト雌モ，血管障多ナ ）J.,部分ニ
五JI・昇・／k吐ハ然ラずJレ部分ヨリモ大ナリ。従テ昇示ガ蛋白ト結合スル量モ大トナJレ可シ。
逝ι昇求ヵー組織ト結合スJレ量二述行シテ血管ハ豊富ナリト言ヒ得ペシ。血管ニ富ム部分ハ
柴養佳良ナ Jレハ自明ノコトナリ n 約主主ス レパ!I：京量（従テ硫化水銀量）大ナル部分程組織ノ
栄養ハ良好ナJレテ示ス。依テ以テ食道ノ；種々ナル部分Ji築養良否テ比較シ得ペシ。






















第 2 圃 検出秤量シア血管分｛街量テ数量的ニ
昇京水注入＝ヨリテ
現Fレ、食道組織調濁
強弱模型圃
（食選前面）
r,，~温度
l[I 
動脈分術領域
模型園
（食道前面）
乙
下甲朕腺動脈及ピ
左Ir＜上肋間動板
血管エ乏三キ部分
比較スルコトヲ得タリ。
今家兎ノ腹部大動脈ヨリ 1%昇京
水テ注入シテ，食道ノ血管分｛flj量テ
比較シ，共ノ柴養-Ilk態テ検シタル結
果、次ノ所見テ得タリ。
(1）注入セラレタノレ昇京ハ食道
組織ト結合シ，タメニ食道組織ハ
部分ニヨリテ種々ノ程度ノ白濁慶
色テ呈ス。
(:2) i図濁程度ぺ闘争、共ノ部分
ノ血管分仰量／大小ト連行シ，従
ツア叉共ノ部分ノ柴義ノ良否テモ
示スモノナリ。
(3 ） 食道中，栄元Ii~モ良好ナル
部分ハ食道腹部ナリ n
(4）柴芸品モ不良ナ ｝~部分（抵
抗薄弱部）ハ食迅ー胸部ノ下1ρ，
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殊ニ其ノ右側ニアリ。
(5）食道ニ分仰スル種々ナ JI.-動脈テ議メ結紫シ置キタJレ後，注入シテ各食道動脈ノ血
管分仰量ノ大小テ比較シタルニ，左胃動脈ハ最大ナリキ。不定動脈及ピ雨側上甲ilk腺動
脈ハ之＝亜ギ，右最上肋間動脈ハ最小ナリキ。
3. 余等ノ所見テ綿括シテ，家兎ノ：食道血管分i{(Jニ開シ，次ノ闘式テ得タリ。（第2岡市
乙参照）
